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菅原・藤原：C. R. Cloningerの TCI理論と“あがり”の心理学（Ⅱ）
Ⅰ　問題と目的
　C. R. Cloninger （Cloninger, 1987; Cloninger et al., 1993）の TCI（Temperament and Character 
Inventory）理論における遺伝的要因temperament第二因子HAと、serotonineとその受容体
の関係については、既に「C. R. Cloningerの TCI理論と“あがり”の心理学（Ⅰ）」（藤原・
菅原，2010）において論じた。本研究は、“あがり”の原因として予測されるHA因子と
STAIを因子分析しなおし、それらの内容を再検討しながら“あがり”のメカニズムの解明に









C. R. Cloningerの TCI理論と“あがり”の心理学（Ⅱ）
A Psychological Research of “Agari” and TCI Theory
菅原　正和 *・藤原　　哲 **
Masakazu Sugawara and Satoshi Fujiwara
　The purpose of the present research was to investigate dynamic relationships corresponding with a genetic 
factor of harm avoidance in TCI（Temperament and Character Inventory）theory, state-trait anxiety, and 
“Agari”. We described a psychobiological model of the structure of “Agari” that has been defined as the 
emotional organization, within the individual, of neurophysiological systems. These systems determine his （or 
her） unique adjustments to an anxious environment. One hundred and fifty-two subjects participated in the 
experiments of involving psychological measurements （HA, state-trait anxiety & FAEQ）. Evidence suggested 
that both the HA factor and trait anxiety led to a more uncontrolled “Agari” compared to state anxiety.
Key Words：Harm Avoidance, TCI, state-trait anxiety, “Agari” 
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経験を測定するFAEQ （Features of Agari Experience Questionnaire）との関係も分析する。



























































Table 1  STAI, HA, FAEQ尺度間相関表
尺度間の相関表（通常時 n=103）（因子分析前）
 状態不安 特性不安 損害回避 FAEQ
状態不安    1
特性不安 .579＊＊＊ 1
損害回避 .491＊＊＊ .653＊＊＊ 1
FAEQ .152 .219＊ .244＊ 1
＊＊＊: p<.001, ＊: p<.05
尺度間の相関表（試験直前時 n=47）
状態不安 特性不安 損害回避 FAEQ
状態不安 1
特性不安 －.094 1
損害回避 －.096 .606＊＊＊ 1
FAEQ .004 .272 .308＊ 1
＊＊＊: p<.001, ＊: p<.05
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Table ２－１  状態不安得点の平均値と標準偏差
通常時 試験直前時 t値
n=103 n=47
項目１（＊） 1.99 3.09 －7.70＊＊＊
（0.81） （0.80）
項目２（＊） 2.46 3.57 －7.74＊＊＊
（0.92） （0.77）
項目３ 1.74 2.40 －4.29＊＊＊
（0.85） （0.95）
項目４ 2.04 2.23 －1.19n.s.
（0.96） （0.87）
項目５（＊） 2.83 3.72 －6.73＊＊＊
（0.90） （0.68）
項目６ 1.51 2.06 －4.08＊＊＊
（0.70） （0.89）
項目７ 2.29 2.74 －2.49＊
（1.05） （0.99）
項目８（＊） 2.52 3.55 －6.86＊＊＊
（0.88） （0.77）
項目９ 2.55 3.32 －4.87＊＊＊
（1.05） （0.81）
項目 10（＊） 2.65 3.64 －7.49＊＊＊
（0.89） （0.67）
項目 11（＊） 3.12 3.36 －1.70n.s.
（0.83） （0.79）
項目 12 1.71 2.23 －3.32＊＊
（0.81） （1.07）
項目 13 1.86 1.96 －0.55n.s.
（0.91） （1.10）
項目 14 1.87 3.09 －7.20＊＊＊
（0.86） （1.00）
項目 15（＊） 2.63 3.68 －8.93＊＊＊
（0.92） （0.52）
項目 16（＊） 3.04 3.72 －5.54＊＊＊
（0.86） （0.62）
項目 17 2.57 3.40 －4.95＊＊＊
（1.00） （0.85）
項目 18 1.35 1.91 －3.76＊＊＊
（0.59） （0.95）
項目 19（＊） 3.03 3.77 －5.88＊＊＊
（0.91） （0.60）
項目 20（＊） 2.83 3.77 －7.30＊＊＊
（0.91） （0.63）




＊＊＊: p<.001, ＊＊: p<.01, ＊: p<.05
Table 2　STAI における State-Trait 各 20 項目の再検討
Table ２－２  特性不安得点の平均値と標準偏差
通常時 試験直前時 t値
n=103 n=48
項目１（＊） 2.22 2.40 －1.32n.s.
（0.75） （0.74）
項目２ 2.86 2.69 1.22n.s.
（0.84） （0.80）
項目３ 1.91 1.90 0.12n.s.
（0.93） （0.69）
項目４ 2.12 1.85 1.48n.s.
（1.06） （0.90）
項目５ 2.73 2.85 －0.74n.s.
（0.99） （0.92）
項目６（＊） 2.40 2.38 0.16n.s.
（0.72） （0.82）
項目７（＊） 2.48 2.42 0.41n.s.
（0.80） （0.85）
項目８ 2.66 2.60 0.33n.s.
（1.01） （0.87）
項目９ 2.76 2.73 0.16n.s.
（1.00） （0.92）
項目 10（＊） 2.36 2.35 0.03n.s.
（0.86） （0.89）
項目 11 2.82 2.75 0.37n.s.
（1.05） （0.98）
項目 12 2.65 2.67 －0.10n.s.
（0.93） （0.93）
項目 13（＊） 2.52 2.71 －1.39n.s.
（0.85） （0.71）
項目 14 2.88 2.77 0.69n.s.
（0.92） （0.95）
項目 15 2.39 2.17 1.52n.s.
（0.85） （0.78）
項目 16（＊） 2.74 2.67 0.51n.s.
（0.82） （0.78）
項目 17 2.65 2.60 0.28n.s.
（0.92） （1.01）
項目 18 2.58 2.42 0.90n.s.
（1.05） （1.07）
項目 19（＊） 2.91 2.81 0.69n.s.
（0.79） （0.89）
項目 20 2.25 2.27 －0.11n.s.
（0.98） （0.92）



































































質問項目 因子 1 因子 2 因子 3
13 落ち着かなかった .943 .087 －.178 
14 声が震えた .710 .188 －.153 
８ 恥ずかしさを感じた .671 －.079 .121 
15 プレッシャーを感じた .616 －.051 －.077 
12 自信がなかった .605 －.095 .094 
22 不安を感じた .509 －.057 .323 
36 そのときすることの準備や練習が不足していた .424 －.153 .275 
26 あせりを感じた .422 .148 .265 
６ 体が震えた －.053 .836 －.023 
４ 手足が震えた －.076 .827 .050 
25 口が震えた .206 .432 .094 
20 体が熱い感じがした －.074 －.050 .819 
19 心拍や心臓音が聞こえた －.088 .208 .603 






１ 1 .514 .626 
２ 1 .402 
３ 1 
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Fig. 1－1　全体 STAI 状態不安の合計得点（状況別）
Fig. 1－3　男性 STAI 状態不安の合計得点（状況別）
Fig. 1－5　女性 STAI 状態不安の合計得点（状況別）
Fig. 1－2　全体 STAI 特性不安の合計得点（状況別）
Fig. 1－4　男性 STAI 特性不安の合計得点（状況別）



























































































































































































































Fig. 2－1　全体 TCI 損害回避 各因子の得点（状況別） Fig. 2－2　全体 TCI 損害回避の合計得点（状況別）
Fig. 2－4　男性 TCI 損害回避の合計得点（状況別）Fig. 2－3　男性 TCI 損害回避 各因子の得点（状況別）























































Table 4 　TCI HA の 6因子状況別平均値と標準偏差
Temperament and Character Inventory （HA）
通常時 試験直前時 t値
n=103 n=48
悲観・楽観 15.19 15.60 －0.58n.s.
（4.24） （3.70）
危険なことへの意欲 10.54 10.69 －0.26n.s.
（2.99） （3.39）
不確実性への恐れ 10.63 11.04 －0.91n.s.
（2.68） （2.36）
人みしり 8.78 8.29 0.96n.s.
（2.81） （3.04）
易疲労性 9.47 10.08 －1.38n.s.
（2.63） （2.42）
リラックス 10.40 10.29 0.25n.s.
（2.46） （2.29）
合計得点 65.01 66.00 －0.53n.s.
（11.42） （9.09）
（　）内は標準偏差







状況による有意な差は見られなかった［C. R. Cloningerの TCI理論と“あがり”の心理学（Ⅲ）
へ続く］。
Table 5　FAEQ 3 因子の状況別平均値と標準偏差
Feauteres of Agari Experience Questionnaire
通常時 試験直前時 t値
n=103 n=48
一般的不安 29.36 32.33 －2.65＊＊
（6.82） （5.47）
震え 9.85 11.54 －3.43＊＊＊
（3.28） （2.57）
生理的反応 9.95 11.65 －3.07＊＊
（3.28） （2.86）
合計得点 49.17 55.52 －3.48＊＊＊
（11.19） （8.64）


















































































Fig. 3－1　全体 FAEQ 各因子の得点（状況別）
Fig. 3－2　全体 FAEQの合計得点（状況別）
Fig. 3－3　男性 FAEQ 各因子の得点（状況別）
Fig. 3－5　男性 FAEQの合計得点（状況別）























































































Fig. 3－1　全体 FAEQ 各因子の得点（状況別）
Fig. 3－2　全体 FAEQの合計得点（状況別）
Fig. 3－3　男性 FAEQ 各因子の得点（状況別）
Fig. 3－5　男性 FAEQの合計得点（状況別）
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